






















　ICT aided education has been focused on these days. Many educational 
institutions have introduced systems which can be classified into ‘SNS’ , ‘LMS’
（Learning Management System） and ‘ePortfolio’ to improve the efficiency of 
class work. Although there are many outstanding systems for those purpose, 
some systems, especially useful ones, require rich and complex library 
dependencies which discourage users those who do not have confidence of 
necessity for systems from trying to deploy such systems.
　In this paper, we propose a highly miniatulized SNS named ‘s4’ , which is a 





adopts that enables indecisive construction of an infomation system.
キーワード：SNS, LMS, ePortfolio, 情報システム, シェルスクリプト, SQLite3, プロトタ
イピング












































































言語 PHP 5.3.2 以上 PHP 5.1.3 以上 PHP 5.2.11 以上
PHPモジュール iconv,  GD,  FreeType2, 
mysql  or  pgsql,  zlib, 
mbstring, curl, toknizer, 
openssl,
gd,  FreeType2,  curl, 
pgsql or mysql, mcrypt, 
zip, imagick,adodb
mbstring, xml, pcre, 









































































































































name 一意に定まる名前 name usersテーブルのname
pswd ハッシュ化されたパスワード文字列 email 連絡先emailアドレス（複数可）
skey セッションキー
address 住所・居場所 profilesテーブル
desc 自己紹介の一言 name usersテーブルのname

































　　name, key, valの valが異なれば何個でも可:
　　{name => {key =>[val1, val2, val3, . . .]}}
　　例: {"yuuji" => {"email" => [addr1, addr2]}}
　◦user_sテーブル → valがスカラ（単一値）
　　name, keyに対して valは 1個のみ:
　　{name => {key => val}}































































































用しているのは head, tail, cat, sed,（f）grep, m4, awk, tr, cp, mv, rm, basename, 
dirname, date, file, mktempなどの標準的コマンドと、nkf＊7, ImageMagick＊8な
＊6  http://standards.ieee.org/develop/wg/POSIX.html- OSの基本的な機能を共通化して定めた規
格のこと。
＊7  Network Kanji-code Filterの略で、1987 年当初は漢字コードのみの変換装置であったが多くの人
が開発に参加し、後にMIMEストリームへの変換機能などを備え、文字のエンコードに関する処理
をほぼ一任できるようになった。
＊8  https://www.imagemagick.org/ - 画像の変換処理を行なうコマンドとライブラリ群。
表６　s4の実装環境
Webサーバ Apache HTTP Server（CGIが利用できるもの）
























システム 総容量 *9 ファイル数 ソースプログラム行数
Moodle（3.3.2+） 168MB 16813 1116271
Mahara（17.04） 76MB 7015 678501
OpenPNE（3.8.25） 29MB 5890 466915










月日 ユーザ数 グループ数 掲示板数 記事数 DB 容量（MB）
2015-0901 15 4 26 284 66
2015-1201 45 8 54 672 177
2016-0301 45 11 88 1250 355
2016-0601 55 15 121 1943 549
2016-0901 79 17 193 4295 1124
2016-1201 88 22 296 6395 1494
2017-0301 89 23 359 8961 2308
2017-0601 139 26 400 10449 2440
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